































 This research presents the end of Japanese administration in Micronesia and 
Micronesia’s rehabilitation from the Pacific War, focused on the early US occupation 
period. The points of analysis are as follows. ①Japanese and US policy for Micronesia 
during and just after the war, ② formation and collapse of total war society in 
Micronesia ,③mobilization of people within/without Micronesia (including repatriation 
and labor mobilization), ④ relations among Japanese soldiers, US soldiers and 
civilians (Carolinian, Chamorro, Japanese, Okinawan, Korean, Chinese, and so on.), 
⑤rehabilitation of civilians’ lives from war damages and beginning of their “autonomy“, 
⑥ repatriation after the war. Finally, this research shows the end of Japan’s rule over 
Micronesia should be examined in the transition process of trust territory system in 
this region.      
交付決定額 
                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
２００７年度 2,500,000 750,000 3,250,000 
２００８年度 2,600,000 780,000 3,380,000 
２００９年度 2,500,000 750,000 3,250,000 
２０１０年度 800,000 240,000 1,040,000 
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〔学会発表〕（計 2 件） 
①今泉裕美子「矢内原忠雄の「南洋群島研
究」」東京大学教養学部創立 60 周年記念 矢
内原忠雄と教養学部シンポジウム「矢内原忠
雄と植民地研究」、2009 年 5 月 16 日、東京大
学駒場Ⅰキャンパス 18 号館ホール。 
②今泉裕美子「日本の南洋群島政策と「南洋
移民」－1930 年代後半を中心に－」日本国際

























年 11 月 4 日。 
③今泉裕美子「大日本帝国の形成と崩壊にお
ける「移民」と「帰還」－旧南洋群島を中心
に」アジア太平洋資料センター、2009 年 7 月
28 日、アジア太平洋資料センター。 
○博物館・美術館など展示協力（計 2件） 
①「東京大学教養学部創立 60 周年記念 矢





の「南洋群島」展」（2008 年 11 月 7日－2009
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